




















語に代わり節頭に生起する。British National Corpusコーパスに基づく Harrap’s Essential 
English Dictionary (1995) が whomの諸用法の例文をかなり網羅的に挙げているので引用す
る。
(1) （疑問代名詞）
	 ａ．Whom (or who) would you consider suitable?（動詞の目的語）
	 ｂ．Whom (or who) did you want to speak to?（前置詞の目的語，前置詞残留）
 ｃ．To whom are you referring?（前置詞の目的語，前置詞随伴）
 ｄ．I wondered whom （or who) to ask.（wh-疑問不定詞節）
 ｅ．I suspect a certain person, I won’t say whom (or who).（wh-節削除）
 ｆ．He enquired who (rather than whom) else I’d met.（間接疑問文） 
(2) （関係代名詞）
 ａ．I need to find workers whom (or who) I can trust.（動詞の目的語，制限用法）
 ｂ．Isn’t that the lady whom (or who) you were dancing with? 
 （前置詞の目的語，前置詞残留）
 ｃ．Bill was a man to whom we could all turn in a crisis. 
 （前置詞の目的語，前置詞随伴）
 ｄ．She lived with her sister, whom (or who) she secretly hated.
 （動詞の目的語，非制限用法）












(3) ａ．Who would be paired with	who?
 ｂ． A passionate lover of the Savoy Operas, she was a founder member of the Bradford 




(4) I’m quite confident that the examples of PREP＋who are quite genuine, and not transcription 




(5) I’m going to have to jump in here, as someone who finds all of these examples ill-formed! …
In some cases, even postposing the preposition would, for me, not completely remove the 
tendency toward “whom.” In others, postposing makes “who” preferable for me.
と述べ，(4b) を例にとると，withを outの後に残留させ，… who(m) she had a long association 
with.とすれば容認可能だとする。
　whoと whomの混用は決して現代英語に始まった現象でない点を押さえておきたい。
Merrium-Webster’s Concise Dictionary of English Usage (2002) によれば，14世紀の中期英語
にすでに登場し，Shakespeareの作品にもよく見られるという。
(6) ａ．PROTEUS: Who wouldst thou strike?̶The Two Gentlemen of Verona, 1595.
 ｂ． BOYTE: … Consider who the King your father send, To	whom he sends, and what’s the 
embassy̶Love’s Labour’s Lost. 1595.




められる。18世紀の規範文法家 LowthはWhom is this forが正用法であり，Who is this for?
は誤用であると主張する。しかし同時代の文法家 PriestleyはWho is this for?こそが自然な
英語であると対立する。時代が19世紀後半から20世紀に進むと，whomの衰退が全面に
押し出されてくる。
(7) ａ． One of the pronoun cases is visibly disappearing̶the objective case whom.̶White. 
Words and their Uses, 1870. 
 ｂ． Whom is fast vanishing from standard American̶Mencken. The American Language, 
1936. 
 ｃ．  If … we lose the accusative case whom̶and we are in great danger of losing it.̶Simon 
1980. 
したがって Swan (2005: 296) の，“Who is replacing whom.”とし，who/whomの交替を現代
英語の変化であるという説明は正確さを欠く。
　それでは，最新の英語学習者向け英語辞書は whomについてどのような記述をしている
のであろうか。Longman Dictionary of Contemporary English (4th edition, 2005) と Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary (2005) ともに，whomの正式度がとても高く，whoを用いる
のが普通であると指摘する。Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2005) はさらに，前
置詞の目的語では whomを選択するものの，むしろ前置詞残留と whoの組み合わせで
whomを避ける，と言う。一例をあげると，Who did you go out with last night?とWith 
whom did you go out last night?を比べると，後者の言い方は極端に正式で不自然である，
とまで言い切り whomの回避を推奨している。これに対して Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary (7th edition, 2005) は，疑問文と関係節文の場合分けを行い，それぞれ語法を説
いている。疑問文形成で，whomは話し言葉ではあまり使われず，whoが代わりをする。












(8) ａ．I’m looking for a woman whom	I	believe works here̶Sheldon, Doomsday.
 ｂ．The children, whom	she	thought were dead, had been saved̶Manser (ed.) (1990).
─　　─16
深　谷　輝　彦
関係節の後に I believe / she thoughtが挿入された構文では，関係代名詞が whomになるこ
とがある，と whom環境の存在を教えてくれる。同様に Swan (2005: 482‒483) は whomが
好まれる環境に気づいている。
(9) ａ．In that year, he met Rachel, whom he was later to marry.






　whomの記述的文法の代表格は Aarts (1994) と de Haan (2002) である。特に後者は，
Brown， Frown，LOB，FLOBという書き言葉コーパスに BNCの spoken部門を加えた５つ
のコーパスに基づき，次の視点から whomの分布を明らかにしている1）。














Brown / LOB系の書き言葉コーパスと BNCコーパスは同一の基準で構築されていない。






















代名詞 用法 動詞目的語 前置詞目的語 合計
疑問代名詞
直接疑問 0 3 3
間接疑問 3 5 8
関係代名詞
制限用法 16 33 49
非制限用法 6 17 23
表２　who(＝whom) の主な用法とその頻度
代名詞 用法 動詞目的語 前置詞目的語 合計
疑問代名詞
直接疑問 11 13 24
間接疑問 5 10 15
関係代名詞
制限用法 18 9 27













この対比は，Oxford Advanced Learner’s Dictionaryの “Who is usually used as the object 








る部分は前提とされ，who(m) が誰か，という質問をしている。Who have they appointed?







(11) ａ．I met a man who I used to work with.（前置詞残留）
 ｂ．I met a man with whom I used to work.（前置詞随伴） 
(12) ａ．Who should I address the letter to?（前置詞残留）
 ｂ．To whom should I address the letter?（前置詞随伴）

















(13) I met a man with who I used to work.





















(17) １．“of whom” (18)　２．“to whom” (13)　３．“with whom” (12)　４．“for whom” (11),  
 ５．“from whom” (4)　６．“on whom” (3)　７．“after whom” (1)　８．“by whom” (1)　








(19) ２．many of which (386)　４．all of which (335)　５．some of which (303) 
 ８．one of which (268)　11．both of which (191)　12．most of which (180)
 18．each of which (84)
非常に多くの数量詞を主要部とする関係節がみられる。of whomの直後に現れる語につい
て調べると，次の順位，該当表現，頻度を得る。
(20) １．of whom were (429)　２．of whom had (289)　３．of whom are (254)
 ４．of whom have (134)　５．of whom, (97)　６．of whom was (88)　７．of whom died (72)
 ８．of whom is (62)　９．of whom he (60)　10．of whom the (52)
(20) から読み取れる要点は，「数量詞＋of＋whom」が後続する関係詞の中で，主語という
文法機能を果たしていることである。例えば，
(21) This is where I was first introduced to Paul Cook and Steve Jones, both of	 whom were 
regulars in the shop.
この例文では，主節で Paul Cookと Steve Jonesが場面に導入され，その二人がその店の常
連客であるという従属節を付加し，Paulと Steveの追加情報としている。
　また (20) の項目の中で，７番目の of whom diedが際だっている。died以外はすべて機
能語であり，コーパスの種類を問わず高頻度を示す。そうした中で，diedのみが内容語で
ある。さらに of whom diedの後には，
(22) ａ．in infancy (26)　ｂ．died young (7)　ｃ．died in childhood (6)
というパターンが見られる。具体例を引くと，
(23) Petre married twice. In 1762 he married Anne (died 1787), younger daughter and co-heir of 
Philip Howard, of Buckenham, Norfolk. They had four sons, two of	whom	died in infancy, 
and one daughter.
人物描写のなかで，一部の人に限定した記述を付加するときに of whom diedが登場して
いる。そこで of whom diedの原典を調べると，その90％が，
(24) The Dictionary of National Biography: Missing persons. Nicholls, C. S. (ed.), Oxford 




からの実例であることがわかる。(24) の国民伝記辞典ではまず全体 (four sons) を述べ，そ
の部分 (two) が diedしたという談話の頻出が予想され，さらに早世であれば辞典の記事に
取り入れる価値があるため，of whom died in infancyというパターンが高頻度という結果
に至っている。
　dieの類義語として predeceaseがあり，“die before another person”という語義である。こ
の動詞が whomと共起する例は３例しかないが，すべて dieと似たパターンを示す。










(27) among(st) whom, against whom, through whom, as to whom, after whom, before whom, over 
whom, under whom, in relation to whom, towards whom, with respect to whom
可能性があるというのは，前置詞ごとに残留，随伴の度合いが異なるからである。例え
ば，after whomをとりあげる。BNCコーパスによれば，
(28) ａ．The head of the family was Granpa Charlie, whom I was named	after.
 ｂ． Playing in goal that day was the legendary Sam Bartram, after	whom a road beside the 





































２） To whom it may concern.という自由関係節用法も２例ほど見られる。また自由関係節として
Whom the gods love die young.という例を挙げる辞書もあるが，BNCコーパスにある６例中５
例が thoseという先行詞を伴い，Those whom the gods love die young.という文である。
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